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  Estramustine phosphate （Estracyt） was used in the treatment of 16 patients with carcinoma of
the prostate． 10 patients Nvere given estramustin，e phosphate from the outset （the primary treat－
ment group） and 6 patients had previously received some other hormone therapy （the reactivated
group）． The drug was given orally． At 3 months after estramustine phosphate treatment， results
were judged by the criteria which had been proposed by Dr． Shida et al． （！978）． The primary treat－
ment group showed good response in all （1009／o）． The reactivu．ted group showed response in 3 of
6 cases （509／6）． The serious side effects could not be observed and the drug was well tolerated． ln
























れに準じStage A， B， C， Dにわけた．なお著明な水
腎・水尿管症のみられたものはStage Dに入れた．
新鮮症例群ではStage C 4例， Stage D 6例であり，




















Table 1． Criteria of evaluation of chemothe－
     rapy and／or antiandrogenic therapy
     for prostatic cancer
  A 転移（一）症例の評価項目と評点の配分





































        リンパ節
        骨
原 発 巣一大きさ






赤   沈
自覚症状一腰痛，下肢痛
















註 転移巣に関する事項   ＊＊印……60
  原発巣に関する事項   ＊印・…・・20
  全身症状に関する事項  無印……20
結 果
 estramustine phosphateを投与された16例につい


























Table 3． Summary of clinical results （primary treatment group）．
                  臨床効果綜合判定（志田らによる）2〕主治医の氏名 年齢・t・g・組織像1＞                 評点綜合判定高配点の評価項目判 定
L K．K． 63




















   wellD   different．
C poorly
different．





      酸フォス値正常化
53点   有  効  原発巣縮ノj、
      水腎像の著明改善
      酸フォス値正常化
      原発巣顕著縮小
82点  著 効 腰痛消失
       日常生7舌耳石態改善
          ． （V ． 1）
      酸フォス値正常化
      原発巣の顕著縮小76点 有 効       日常生活状態改善
           （M．1）
      酸フォス値正常化86点  著 効      原発巣量質著悉宿／」、
      原発巣の縮小60点  有 効      夜闇頻尿の改善
      原発巣の縮小
58点有効水腎像の中等度改善
      腰痛の軽減
      原発巣：の縮小83点 著 効      夜間頻尿の改善
      酸フォス値の正常化
78点著効原発巣の顕著縮小
      水腎像の正常化
      酸フォス値の正常化
      原発巣の顕著縮小
83点  著 効 水腎像の改善
      転移骨病変の改善
      目常生活状態の改善
      酸フtス値の低下
      原発巣の顕著縮小81点薯効      頸部リンパ節転移の
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Table 4． Summary of clinical results （reactivated group）．
氏名年齢stage組織像D
      臨床効果綜合判定（志田らによる）2）主治医
治 療 歴      評点綜合料定高配点の評価項目の判定
1． 0．M． 80 D
2． T．S． 83 C
3． A．1〈． 61 D








     クロルマジノン
Uncertain アセテート  63点











poorly   アセテート
different． エストロゲン
     （1年6ケ月）
酸フォス値の低下
腰痛軽減         やや有効
日常生活状態改善
     （v→田〉
0点 無効
     ド





     H常生活状態の改善
          （田→H）
         poorly







     酸フォス値軽度低下
11点無効 日常生活状態の改善無効















































治療前       治療後         治療前       治療後
     新鮮症例群             ．  再燃症例群
Fig． 1． The changes of serum acid phosphatase activity
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            3ヵ月後
Fig． 2． ．（Continued 2）
） （
5ヵ月後
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